














Sustainability of natural resources management
derived from semi-domestication:
From the relation between people and the reed field spreading over




　　This article tries to analyze the sustainability of the management of natural resources from the 
viewpoint of semi-domestication. This approach took up, as a case, the relation between the utilization 
of the river and the social organization on the reed field spreading over the Kitakami estuary in Miyagi 
Prefecture, and analyzed sociologically the system of the preservation of the resources. The reed has been 
maintained as the reed field in this district though its value as the resources has been reduced.
　　Based on the fact, this article revealed what had maintained the reed. In utilizing the reed, people 
living in this district need to be concerned with the reed through social organization called “Keiyakuko”. 
They have been considerably regulated by the common norms of Keiyakuko. Their collective way of being 
concerned with the reed had firmness which made them insist on their right strongly on one hand and 
flexibility which made their consensus building possible, on the other hand. Under these circumstances, the 
reed field has been maintained. Further more, the reed, the regional resources, has been ranked mainly as 
the object of a side job and has been the common wealth of Keiyakuko, which has made it continue to exist 
in their life.
　　This article showed that what had maintained the reed field was not the strict and all protecting way 
of the preservation of the resources but the semi-domestication relations which contained both firmness 
and flexibility on the utilization of the riverbed and social organization. This article considered what kind of 
sustainability
　　Today’s management of the resources of the region can have by understanding the change of nature 
and the system of society and variation of both.
Keywords: reed field, semi-domestication, sustainability of the preservation of the resources, utilization of 
the riverbed






























































































































































































































である。本稿のもとになった調査 5）は 2004 年 2
月から 2008 年 8 月までの 10 回、計 43 日間おこ
なった。調査方法は、おもに聞きとり調査および
資料調査に基づく。聞きとり対象者は 53 名、延



























































図 1　北上川河口地域　（国土地理院　5 万分の 1 地形図　1986 年を使用）




























































（2005 年 8 月 2 日、黒田暁撮影）
写真 2
夏：ヨシの刈り取りが行われていない河川敷
（2004 年 7 月 21 日、平川全機撮影）

































































































業者のうち 1 軒が、1993 年に有限会社 K 産業を



















（昭和 15－18 年ごろ～昭和 30 年代）
図 2d：刈り取りがヨシ業者の入札のみになる
（昭和 30 年代ごろ～現代）















































































































































































































































































































































































































































































10） 2004 年 2 月 17 日、釜谷崎集落のヨシ業者 A さ
んへの聞きとりから。A さんは 1934 年生まれ。
1948 年のヨシ扱いの K 産業の設立から、以後さ
まざまにヨシを取り扱ってきた。
11）釜谷崎集落の元ヨシ業者 B さんに対する 2005 年




12） 河北町釜谷集落の C さんに対する 2004 年 7 月






あるが、1940 ～ 1943 年にかけてのこととされる。
14） 2005 年 2 月 23 日 の 聞 き と り か ら。D さ ん は
1928 年生まれ。父親が遺した水田と炭焼きで生
活をしていたが、その後役場に勤めた。
15） 釜谷崎集落の元ヨシ業者 B さんに対する 2004 年
7 月 19 日の聞きとりから。
16）2004 年 2 月 17 日、国交省北上川下流河川事務
所飯野川出張所に対する聞きとりから。

















20） 釜谷崎集落のヨシ業者 F さんに対する 2004 年 7












22） 2004 年 7 月 21 日、追波集落 G さんの聞きとり





23） 2005 年 8 月 5 日、追波集落 H さんの聞きとりか
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